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Summary 
I 
1n th巴19thyear of Kyoho (1734)， the shogunate dir・ectedal feudal lords to make a book on 
natural products of their domains， and the臼rモbynatural products including al crops were first 
mv 巴s坑凶tigat匂edon a nation-wi沿descal怜ei泊nJapan. The books were then presented to th ε shogunate， 
but they had al been lost without knowing. Th巴so…call巴d“Kyoho-GenbunShokoku Sanbutsu悶
cho" ar日theextant copies of the texts， the drawings and their not日sof the books. 
This pap巴ris an attεmpt to identify th巴tarocultivars in“Kyoho-Gnebun Shokoku Sanbutsu-
cho"旦ndto trace their geographical distribution in the mid-Edo p日riod(1735~ 17 46). In the 
present study， the 74 books of “Kyoho-G芭nbunShokoku Sanbutsucho Shusei" (a coll巴ctionof the 
books on natural products including almost al crops of 問 chdomain in the mid-Edo per匂d)in 
16 volumes edited by Toshitaro Morinaga and Ken Yasuda were used 
1n these books， natural products ar巴arrangedin a prescribed form， but tuber crops are not 
consistently written. Therefor巴， to identify th巴 tarocultivars in th告m，the authors attached 
importance to the entered order of their kinds， picked out the kind with the same name and 
compar吋 itwith that in the literatures cited. 1、heterm 'kind' was used throughout this paper to 
signify a general term which put a cultivar and its synonym together， because thεy had been used 
without clearly being distinguished between them in the books. The names of cultiv註rsand their 
groups used in this paper wer日mainlybased on those in “Sosaiengei Kakuron" (a book on details 
of J apanese vegetables) by Saburo Kumazawa. 
Taros w邑redescribed in 74 books from :36 provinces except for Hokkaido and Shikoku 
islands where the number of kinds of taro wer巴about70. Th巴numberof books in which each kind 
had been dεscribed were 44 on Egu-imo ; 42on T，δno..imo ; 35 on Hasu-imo ; 29on Ma-imo ; 18
O!1 Sato-imo， and 15 on each of A初-imo，Shiro-imo and Kuri-imo， and so on. The number of 
books in which the identified cultivars had been described were 53 on th巴Egu-imogroup ; 21on 
the Tono-imo group 18 on the Hasu-imo group 13 on the Hasuba-imo group 6 on the 
Yatsugashira group ; and 1 on each group of Ishikawa-wase， Dodarε， Shoga-imo and Mizo'Imo. 
Thεdescription ofεach group and their geographical distributions are as follows. 
ワv 佐賀大学農学部袋線第75号 (1993)
ThεEgu-imo group: 'Egu-imo' was probably the most popular of taros grown in the mid-Edo 
period， due to better keeping qualities and ability to produce good yields己V邑nunder adv号rs芭
conditions. 1n the books there were Egu-imo， Shima-imo， Ao-imo， Hanasaki， and Ego…imo， Egori 
imo， Eguri二imo，19o-imo and Yago-imo which seemξd to be a corruption of th日nameEgu-imo. 
At least 3 cultivars ('Egu-imo'， 'Shima-imo' andマAo-imo')belongεd to this group and ranged 
most widely from Mutsu province to Kyushu island 
The Tono-imo group:ぞTδno-imo'was also known by various names such as Bi'5di5， Aka-imo， 
Mur・asaki-imo，Akazui祝 Ma-imo，Kurokara and Kara初roin different provinces. At le呂st4 
cultivars ('Tono-imo'，ぞKaratorHmo'，'o-imo' and 'Shirodo') were included in this group and 
電Karatori-imo'was cultivated in relatively cool provinc巴ssuch as Uzen and Iwashiro， while the 
others were distributed to warm provinc邑ssuch as Shimotsuk日， Hitachi， Etchu， Kaga， Suho， 
Nagato， Tsushima， Chikuzen and Higo. 
Th巴Hasu-imogroup: this group belongs to the species Colocasia gigantea Hook.f. which is 
c10sely rεlated to the other groups C. esculenta (L.) Schott， and has only on巴cultivar'Hasu..imo' 
Its petiol巴sare less acrid than thosεof any other cultivars and have exclusiv巴lybeen used for 
gr巴ensprobably from b芭ror芭 theEdo period. をHasu-imo'was also called Shiro-imo， To-imo， 
Mizu-imo or Tenjiku-imo and was distributed to relatively warm provinces such as Shimotsuke， 
Hitachi， Mino， Izumi， Bizen， Bitchu， Nagato， Tsushima， Chikuz日nand Higo. 
The Hasuba-imo group: the cultivar belonging to this group was not described under the 
name H.ぬuba-imo，but was known as Kuri-imo， Hachi-imo， Mataguro or Yatsugashira in th巴
books. They w巴regrown in Shimotsuke， Hitachi， Suhδ， Nagato， Tsushima and Chikuzen目
The Yatsug呂shiragroup:てYatsugashira'was also called }匂tsu-kuchiand was cultivated in 
Shimotsuke， Hitachi， Chikuzen， Higo and Hyuga. 
The other groups: both 'Oyazeme' and 'Y ogoro-imo' b日longingto the Ishikawa-wase and the 
Dodare groups， resp巴ctively，were cultivated in Iga provinc巴ー ぞShoga-imo'includ巴din the Shδga 
imo group was grown in Chikuzen， and 'Mizu-imo' in the Mizo-imo gτoup was grown in Higo. 





















クは総称名で， ( )内は問種類異名，以下は付記された漢字， ( J内は著者が加筆したもの
である a

































資番料号 産成物巻i援集数 国名 望室 料 名 資料所建誌のイ モ類
1 xv 陸中 額1害車分建物 なかいも:LUのいも，つるのこいも(つるいも).
といも:っく才d.， ~J'.ろいも~、らいも.いもの
こ(葉いも，からとり).




3 xv )j3J前 米君事政物室長 義務要員:偽掌乳機浪苧:赤字詰.
4 xv 者代 際奥国羽村君哲三春秋田信濃守領地主主木鳥獣 苧.熔いも，からとりいも・紫白，ゑごりいも，
言者色築著書 っくいも{とういも)，大和いも，やまのいも(長
いも)，きりいも，ところいも.




6 I 下野 ード野鼠河内郡宇都宮音頭品谷林新田村蔵物警 いも:中て~ß~韮いも，おくて…花さきいも，
上ケ車長
7 I 下型手 ド聖子園宇都箆領河本最寄拾苦言ケ村産物書上 E霊平:はなっき(ゑごりいも)，しろいも{しん
ケ!燦 す九>)， くろいも，またくろいも(くりいも，J¥ 
ツかしら)，とふのいも，はすいも.il9l':っく
ねいも，いでふいも，ながいも.




9 I 下聖子 丹羽正伯様より被仰出候品々雲寺上帳 竿 :J蒸し〉も，八つ滋，ゑごり，山のいも.
10 II 佐渡 佐州産物志 芋(万百サトイモ). f~告書室著書(ツクネイモ 1. 警
議(ヤマノイモ1.白苧(タウノイモ).甘馨(リ
ウキウイモ，サツマイモ. {也邦ヨリ来1.
11 I 越後 蒲E京都小I1庄石間組i港谷村産物 いも類:箆いも，えごいも，たういも，やまと
いも，でいも，えといも.




13 I 加賀 務方産物i緩お1郡 たうのいも・紫苧，ゑこいも・育苧，山のいも・
審議，緩ノ子いも・芋卵，っくねいも・{弗掌馨，
はすいも・自立F.




宮崎・回{~ .岳:r苓保，元文諮問産物1援j所裁のサトイその品種・品積鮮について 5 
資番料号 成産物巻帳数集 国名 望重 料 名 資料所教のイ コE 類




16 I 能登 書11方産物帳鳳至.~州都 議いも・脅芋(いごいも)，療のいも・{弗掌著書(つ
くねいも)， ところ.]事務，はすいも・白苧，は
いも・寄立高f，かしゅう・主芋.










19 越中 務方産物帳新JI郡 苧:とうのいも(赤すいき，紫芋)，いこいも・
予響:1j-， こいも・芋卵， 1主のいも・饗議，っくね
いも・偽撃事喜，業いも・芋滋.
20 越前 越前関編弁領建物 "itf.:とうのいも，まいも，ゑぐいも，山のいも，
むかご.
21 定患 目IJ 越前関之内観i領知産物 "itf.:まいも1:患いも，ゑぐいも，ごりのいも，
山のいも.
2 II {言i淡 {言語皇国伊那郡筑摩郡南迷綴産主物帳 いも:さといも，とうのいも， IJjいも，つくね
いも，たんぱいも，ころびいも，ていも.
23 II 信濃 f言語車問築摩郡之内産物 卒:堅いも，とうのいも，まいも，ゑこいも，
どんだらいも，っくねいも，こんにゃく苧.
主主菜類:U.Jのいも (しねんしゃう).
24 II 駿 j可 霊堂I母国重量東郡御E苛村々穀類楽笑はl菜魚、鳥獣 い学も :こいも， しまいも，はすいも，かはゆら.
そのft!l芸書き上げ
25 II 伊豆 伊立!璽君沢郡田方郡加茂郡建物ヲF絵関根 学:黒いも，とうのいも，あきいも，しまいも，
殺害事郡 小いも，白から，ゑくがいも.著書讃(長学入山の
いも(っくねいも).藤摩f.
26 1I 伊豆 伊豆E読者沢郡白方君s加茂郡産物井絵図I際 E霊いも:とうのいも， ;J、いも， i鳥いも，白から，
田方郡 女郎いも，はすいも. ~Liのいも(っくね).炎い
も.穣態学. (1しまいもjの絵凶と註欝あり〕
27 1I 伊豆 {予主主国君沢郡rn方郡加茂郡jft:'物弁絵図絞 苧:嶋いも， Elから，つるのこ，とうの:'f-. il! 
賀茂郡 審議:長いも，つくねいもー薩摩芋(赤，Ef入




6 佐賀大学長義学部数報 第75号 (1993)
資番2料号9 産成物巻IV事長集数 国名 資 料名 資料所畿のイ モ類
;乙河 尾張澱家老渡辺半減在所参河弱加茂郡守領 患いも.山の芋.
建物
30 V 飛騨 飛州志 ZイFモ.地ZイFモ， ヱゴイモ， トウノイモ， {iヌ弗ア繁キ華匂事乞， マは
幸イ喜モ， 自シホ然ン義ジヨ務， ムカゴ.
31 IV 美濃 美濃留之内建物 羽声高裁5之内 卒:とのいも，ゑこいも，まいも， Iまどいも.
っくね芋:手のひら.長:'f.かしう.主主芋.
32 IV 楽語義 美濃国之内建物各務郡之内 9l':とのいも，ゑごいも，まいも.
33 IV 3高濃 美濃自雪之内産物 石津郡之内 いも:黒から，白から，おやせっき，とうのい
も.ところ.しねんじよ.はすいも.
34 IV 美濃 美濃関之内建物安八郡之内 学:ゑこいも，白から，とうのいも，累，脅か
ら，赤から，まいも.っくね芋はすいも. {i可
主主烏.
35 IV 美濃 美濃国之内建物加茂郡之内 はす苧.つくね芋.こんにゃくいも.苧:とう
のいも，ゑご，から黒.ところ.しねんしょ.
36 IV 美濃 美濃国之内産物武儀郡之内 学:まいも，とうのいも，ゑご，つくし，から
しろ.っくね芋:あふき芋. ところ.こんにゃ
く苧.じねんしゃう.
37 IV 美濃 美濃悶之内産物不破郡之内 学:まいも，ゑこいも，とうのいも，大すくり.
38 IV 美濃 美濃国之内藤物 多主主郡之内 学:とうのいも，ゑご，まいも.つくねいも.
はすいも.
39 IV 美濃 美主義国之内産物 本巣郡之内 9l':ょこ苧，まいも.
40 IV 美濃 美濃国之内産物 中嶋郡之内 挙:I奮のいも，ゑこ舎いも，まいも.つくねいも:
手のひら.蓮芋.
41 rv 美濃 美濃殴之内産物 厚見君日之内 卒:まいも， Il雪のいも，ゑごいも，っくねいも.
42 IV さ毒 機 美濃思之内建物可児郡之内 挙:とうのいも，ゑこいも，まいも，っくねい
も， あJュらきいも. しオ主んしょ.
43 rv 尾張 尾張震童家者成瀬隼人工EtEï1庁~外i丹羽郡犬山 学:たうの苧，ゑごいも，まいも，山のいも，
E主物 〔奇主要翼):;かしゅう.しねんしゃう.ところ.か
しいも.
44 IV 尾張 尾張図書霊物 愛知郡之内 いも:さといも，山のいも，はすいも，とふの
いも，ゑこいも.かしう.
45 IV 尾張 F主張関産物知多郡之内 いも・Ll1のいも，さといも，かしゅういも， Iま
といも，かせいも，うずまき.かしう.
46 IV 尾張 尾張国産物 若手段井君fl之内 いも:はす，長いも，さといも，山のいも，や
まといも，ゑこいも，とうのいも，まいも，は
しかみいも，ゑちこいも.ところ.かしゅう.
47 IV 尾張 尾張関建物丹羽務之内 いも:とうのいも，ゑこいも，山のいも，はし
かみいも，ていも，かねてこいも.




















臼 I 1 I近江|制緩物線江州御知行所今津弘I1海淳之内lいもの類:黒いも(鮮)
中村町建物綴
V 伊賀|伊賀国産物関52 















55 I VI 紀伊i紀州産物帳






























60 VlI I周 i坊i賂li!J産物名寄
61 VIl 長門i長門産物名寄
62 XI 対馬|産物覚i絞佐護郷
8 佐賀大学長差学部薬事装 第75号 (1993)
資番料号 主成主物宅!童緩集数 問名 望室 事ヰ 名 資料所載のイモ類
63 xl 対馬 {佐須郷建物覚 芋類:堅いも，くりいも，赤いも (fまうどう)，
まいも，ゑぐり，はすいも，はいいも，山いも，
っくねいも，孝行苧(さつまいも).
64 xl 賞、I馬 産物覚豊富奇郷 字類.ま字，繋::f:，ほうとう，ゑくり， LUの奇え
っくいも，かうかう苧.
65 氾 対馬 伊奈郷産物覚i緩 野菜類:警讃.関菜類:甘藷.芋類・赤字(ぽ
うとう)，粟芋，真芋，ゑぐり芋，主主芋，琉球
苧，孝行"f..
6 xl 対馬 仁f立郷1建物綴 野菜類:LLiのf.薗菜類:っくねいも，はすい
も.芋類:赤いも(ぽうとう)，くり芋，真い
も，ゑぐりいも，孝行:f，たういも.
67 }日 対馬 獲物党三線郷 f費震:ruいも，孝行いも，赤いも(ほうどう)，
ていらいも，くりいも，っくねいも，ゑぐりい
も，はすいも，白いも(真いも).
68 )臼 対馬 豆君愛繍l産物党中長 野菜類:UI芋.苧類:しまいも， くりいも，ま
いも，あかいも(ほうとう)，孝行芋(麿学入











70 刃 月巴 前 対チH井日3f-¥:o霊物記録肥前向i基i嫁養父領F主 学:白いも，赤いも，はすいも，くりいも，山
物事寄付 いも，つくねいも，ところ.
71 XIlI 豊後 豊後関之内熊本領産物帳 卒:はすいも，しまいも，赤いも，白いも，八
ツかしら専，いも，小くろ，篠のこ，鉢いも，
なごや， 赤どう.警務.1ツ際ク空ネ害イ警モ. 




73 XIIl 肥後 肥後ll'I球麻郡米良山米良:t謄領産物帳 さといも.やまのいも.かしう.
74 XIV f3 向 日向悶諸事語郡建物!緩 竪卒:ゃっ日，わさ，つるのこ.警務.からf.
きり芋. ところ.主主守
2言崎.83{~' 岳: r享保・元文諸国産物帳j月号裁のサトイモの品穣・品種群について 9 
第2表サトイモの品種分類 〔熊津(1967)23)より一部改変〕
品穏群 代表品穏 同種異名または類似品種 倍数性
事立 芋 費支 苧 数芋，穏橋夜来，出雲雲塩治， とべ芋， ~可ずいき，湾内苧，紀州苧，島 3 x 
弘美作芋，京都2号，梨学，太字，振王手，天王，団子苧参盆芋，予雪
芋，小鳥，泰化学(上海)
沖縄育茎 沖縄膏薬 沖縄青菜 2 x 
遺棄学 早生主主薬学 蓮葉芋，芸草学，衣被，石川平生，水守主，主草深芋，八幡芋，静岡与主主主， 3 x 
女主手生，文化芋，弥子行学， Z竜~，遠州，笹倉， 白芋，大土室長，新郷土
王監，安行水芋，遼苧，泰イ七穣B (中関)，台湾自
中主主蓮葉芋 日間 i号 3 x 
石 1早生 石川平生丸 石川早1:，甲州平生，文久平生，自茎京芋，京芋13号，鈴学，渋1， 3 x 
襟掛字，愛媛卒も丸子学，薬83，深学，高gJ6.苧，浅木，臼由学生，
熊野早生，親愛，鶴の子，八幡芋，官室閥単主主
石 JI王手生長 高座早主主，京学生3号，在来娩生，神ミE.，東京早生，早生1本 3 x 
土 ま詮 学生丸士殺 六月芋，広島苧，こと垂，与さ主苧，空事残仏大和，井桁半生，愛知早生， 3 x 
白鳥，学生JL，ジラ，北京A1l4(中国)，ピャナン社コマイカル(台
湾)， .9'金主王寺E，議後
学生長土愛 蓮葉芋，伝燈寺，親資，赤山芋，大阪泉南種，南京A(中悶)，シカミ 3 x 
苧(台湾)，鉄砲苧，吉野学， E界全学
中生丸土垂 早生土垂，京都平生，小娘，六月芋，虫学，白E手生芋，白菜E界全，熊 3 x 
野，中生土垂，二宮18号，文山群ラハウ社(台湾)
中主主長土議 八重蔵，土愛，熊高郡パーラン社(台湾)，北京204(中国)，三州，護軍厨， 3 x 
;坂本在来，鶴の子，高雄1号(台湾)，上海13(中鼠)，奉化種(中間)
娩生長土垂 i三保lf._e:色，白芽E手生，白芽娩生，チャマサイ(台湾)，ガオガン蕃社(台 3 x 
湾)， 台湾土蚤{台湾)， 与五郎芋， J二座芋， [和主主主要寺E，内務，若手蕃，
南渓テキス社， ~転勢郡雲山杭社(台湾)
君主 車出 黒 車由 黒車密，学生赤芋，赤柊，赤ずいき，朝鮮(朝鮮) 3 x 
水戸黒柄 水戸黒柄 3 x 
烏 播 烏播(台湾) 3 x 
太 湖 主子 太j胡蕃マパトワン社，太i甥郡北勢喜善マピJレハネ土(台湾) 3 x 
ま占ミ 芽 赤 茅 赤芽，鬼赤，大野芋，都芋，沖縄字 3 x 
大 τ仁t3 大宮(セレベス) 3 x 
白茎赤芽 i示穿系3 3 x 
パンガミユー ロー パンガミ 1 ロ (台湾) 3 x 
黒茎赤芽 黒塗赤芽(滋久島〉 3 x 
皇室 芋 蓬 刊す斗 茎芋 3 x 
横綴1芯 被 機l →Jι← 、横隊芯;(台湾) 2 x 
旗 山 ~: 核山群マスホワル社， i餐山群リキリキ社(台湾) 2 x 
東f横 1部芯 紅横機芯(台湾) 3 x 
唐 さ子 唐 →ご子+ 長普芋，海老字，樋口，猿芋， fまどう学，菱重苧，潟雄2号(台湾)，山形 2 x 
田芋の芽条変異，古浜苧の芽条変異
真 三子 真字 2 x 
女 守二 自茎海老守E，E言浜苧， rJl形回芋 2 x 
大 E真 白頭，大頭 2 x 
八つ頭 J¥ つ 主翼 八つ鎖 2 x 
白菜八つ頭 自菱八つ顕 2 x 
みがしき みがしき みがしき 2 x 
口ブト蕃 口アト蕃(台湾) 2 x 
j誇 芋 i簿 アー 水芋 2 x 
赤 口 2 x 
窃 芋 宅5 芋 台湾芋 2 x 






している資料:し 7， 8， 26， 55， 60， 61， 69ラ73，74. 
とf也のイ
fいもJあるいは「芋之部Jとし，サトイモのみ，あるいは，サトイモ
とを区別して記載している資料 2，3， 5， 6， 25， 27， 28ヲ31，32， 33， 34， 
35， 37， 38， 39， 40ヲ57，58ラ59，71， 72. 
3 )総称名を「芋Jあるいは「いもJとし，サトイモと{患のイ




46， 47， 48， 49， 50， 51， 70. 
しているかどうか判断でき
5 )総称名を「いもの類jあるいは とし，一般に，サトイモと他のイモ類とを区別
している資料 :11ヲ12，18， 19， 53， 62， 63， 65， 66， 67， 68. 
6 )総称名を欠き，サトイモと他のイモ類とを区53Uせずに記載している資料:10， 13， 14， 
15， 16， 17， 29， 52， 54， 56俸
のの総称名「芋j，iいも jあるいは[芋之部jはサトイモを指し， 3)の「芋jある
いは「いもjはサトイモを含むイモ類の総称名と考えられる a 能ってヲ 3 )から 6)までの資
料については，サトイモと他のイモ類とをI2{53Uするために，穣類名の記載順序に注目した. 3) 
の資料4，9， 20， 21， 22， 23， 30， 41ラ42，43， 47， 51， 70，りの資料24，37， 5)の資















K. Koch， *ド Apiosfortunei Maxim寸サトイモ Colocasiaesculenta (L.) Schott，ハスイモ
C. gigantea Hook. f.，カシュウイモ Dioscoreabulbz冷m ジネンジョD.j，ゆonicaThunb.， 



























1 )ジネンジョとヤマイモ 3群(長形，属形，塊形)ラあるいは，ヤマイモ 3群を f山学iと
総称している
57. 
5， 7， と総称している資料:27， 
2 )ジネンジヨ@ヤマイモ 3群とカシュウイモ，あるいは，ヤマイモ 3群とカシュウイモを
「山芋Jと総称している資料:8. 









も)jと総称している資料:25， 26， if弗掌薯Jと総称している資料:31， 60， 61. 
7 )ヤマイモ 3群を「つくね芋Jと総称していると推測される資料:35. 


























































































14 佐賀大学農学部委主幸控 室第75号 (1993)
は全く認められなかったが， r大和本草.121)，r本草間譜j1ヘf古今要覧稿j叫には「偽掌薯jの説

























































鱗日啓蒙には「青芋ノ¥サトイモー名ハタケイモ ヱグイモ ハタイモ 拙台J，1菌小〆
ク 味姦食ベカラズ根二子多シJと述べられ， r本草図譜j1町こは「青学集解ざといも は
ゑく





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別できない町また，資料2，8， 10， 57， 70及び71の「白芋jも何れの品麓群に属するものか
判別できない.








































































































「こいもjは資料19，24， 25， 26， 57及び59に記載されている.資料19の「こいも」には漢名
「芋評判が付記され，その特性について「葉〔葉身)色脊丸広 くき〔葉柄〕色赤黒く 子〔子
























































































































宮i時・間代・岳:r享保・ Je文諮問建物I様』所載のサトイモの品種・品種群について 29 





























ない.しかし， rえごいもjの「えごJは， rえぐ(数)Jの変化した言葉の飽に， 1)山，漠谷
などの切れ込みゃくぽみ，また，そこにできた水瀦0，2) )1の入江や堀害U，3)濯i授のため
の用水路，田の水口などを指す38にまた，その方言としては，クワイあるいはクログワイを指す
地に， 1)山のI頁，蜂， 2)尾根， 3)丘陵に屈まれた地，村山の斜面のくぼ地， 5)谷，























記jの永隷11年 (1568)の条に記されている ノ種， タ子発ヨリ持了j75)の「唐ノ
芋jも唐芋群のサトイモではないかと想像される.
‘蓮芋'は常鶴，下野，美濃，和泉，周助，長門事対馬，筑前，肥後及び日向の計10か閣に分布
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